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Abstract 
 There is an urgent need to improve the childcare system by sharing information 
among agencies, and including child participation. This study aims to clarify how 
information and communication technology in the childcare profession is utilised. 
Survey results show that word processor software, recording by PC or tablet, and 
gathering information on the Internet is most frequently used by childcare professionals. 
The results also show that they would like to use e-recording systems and online 
meetings or e-learning on focus group interviews. Both studies are concerned with the 
protection of personal information. The author proposes that further time and motion 
studies on childcare agencies, and sharing the use of ICT in social work is needed in 
the future. 
























用者主体による ICT 活用へのアプローチが重要であると考えている。 
本研究では、支援への子どもの参加を促す児童相談における ICT 活用の在り方を探る端
緒として、児童相談業務における ICT 活用の実態調査に取り組んだ。 
 
２．児童相談業務における ICT 活用の実態 
（１）アンケート調査 
児童福祉専門職の ICT 活用力と業務における活用の実態、及び研修ニーズを明らかにす
ることを目的として実施した。平成 31 年 8 月から 9 月にかけて、岡山ソーシャルワーカー
協会会員及び関東・東海・中国・四国地方の社会福祉施設・機関に所属するソーシャルワー











明らかにすることを目的に実施した。令和 2 年 11 月 6 日・11 月 13 日に実施し、参加者は















ためのツールとしての ICT 活用の在り方を検討していきたいと考えている。 
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